Development if a new bone implantation method using recombinant BMP-2 (induced bone implantation) by 山本 学 et al.
リコンビナントBMP-2を用いた新しい骨移植法(自家
誘導骨移植)の開発




Development if a new bone implantation method
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母床骨から幼弱な骨新生を認める。(左側が母床骨側、右側が移植骨側)
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図4 他家骨移植群 移植後3週 【拡大率36倍】(皿染色)
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母床骨からの骨新生はわずかである。(左側が母床骨側、右側が移植骨側)
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【拡大率36倍](HE染色)移植後9週他家骨移植群図6
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母床骨からの骨新生はわずかに確認できるが、移植後6週とほぼ変化はない。
(左側が母床骨側、右側が移植骨側)
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